





















Effects of liquid extracted with different methods from green tea leaves
grown under two different cultivations on the growth of Bifidobacterium bifidum in vitro.
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Abstract : In this study green tea leaves harvested in Kyoto（June 2014）and grown with or without
shading were extracted with boiled or 80℃ water, examining for their effects in vitro on the growth of Bi-
fidobacterium bifidum. In addition, catechins and other components included in each sample were assayed
by the HPLC method. The results demonstrated that all of the extracts increased the growth of the strain.
Compared with water（control）, the growth-promoting effects on the strain were 517 times higher than
those with the boiled-water extract from the leaves grown without shading, 322 times than those with the
boiled-water extract from the leaves grown with shading, and 308 times than those with the 80℃ extract
from the leaves grown with shading. The total amount of catechins in the extracts was 343.29 mg/100 ml,
240.57 mg/100 ml, and 128.87 mg/100 ml, respectively. Thus, the green tea extracts used in this experi-
ment may have promoted an increase in strain growth in vitro, but the degree of the effects was not neces-













































































るいにかけて 250～710 μm の間のものを茶粉末とした。
2．緑茶抽出液の調製
茶粉末 4 g を沸騰（約 98℃）または 80℃の蒸留水
200 ml に入れて 10分間煮沸または 3分間抽出したもの
を，それぞれ熱湯抽出液，80℃抽出液とした。それぞ
れ No.2ろ紙でろ過したろ液を 25℃，10,620 g で 10分
間遠心分離し，上清を 0.45 μm 滅菌済みフィルターでろ
過滅菌して実験に用いた。
3．緑茶抽出液を添加した液体培地での菌の増殖






栽培方法，抽出条件の異なる緑茶抽出液による in vitro でのビフィズス菌の増殖への影響
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後の培地を急冷して用い，植菌後 Anero Pack 嫌気（三
菱ガス化学（株））にて 37℃で嫌気培養した。
本培養用培地では，オートクレーブ滅菌した 2倍濃度
の培地 2.5 ml にフィルター滅菌した熱湯抽出液または
80℃抽出液 2.5 ml（対照は滅菌水 2.5 ml）を添加して 2
時間嫌気状態で保管して調製した。この培地に，48時
間嫌気培養した前培養菌液（O.D. 660 nm＝0.68付近）
を 50 μl 接種し，48時間嫌気的に静置培養した。培養菌
液を滅菌生理食塩水で段階希釈し，適当な希釈濃度の菌
液 1 ml を平板用培地に混釈したのち，48時間嫌気培養
して生じたコロニー数を計測した。シャーレ 3枚のコロ

























































































抽出液では 343.29 mg となり，このうち EGCg の占め
る割合は 41.5％であった。また，被覆栽培茶葉の熱湯






















も GC, GCg がそれぞれ熱湯抽出の場合の 12.4％，6.2％
と大幅に減少した。AsA などカテキン類以外の 3つの
成分は熱湯抽出液の 70～80％程度であり，カテキン類
表 1 緑茶各抽出液 100 ml 中のカテキン類，AsA, カフェインおよびストレクチニン含量
a）カテキン類
緑茶抽出液 成分（mg/100 ml） 総カテキン量＊＊




























































で 1.72 mg/ml，被覆栽培した茶葉の熱湯抽出液で 1.20
mg/ml，被覆栽培した茶葉の 80℃抽出液で 0.644 mg/ml























非被覆栽培した茶葉の熱湯抽出液で 343.29 mg/100 ml，




ン総量は 128.87 mg/100 ml であった。
以上のことから，いずれの緑茶抽出液も in vitro にお
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